































































































































































































S1 S2 S3 S4 S5 平均点 標準偏差
講義１（５問） 4 4 2 3 4 3.40 0.89
講義２（５問） 2 4 3 3 4 3.20 0.84
講義３（５問） 5 5 5 5 4 4.80 0.45
講義４（15問） 10 10 12 10 7 9.80 1.79
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【画面３】1st Right 1st Leftというソート指定
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